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A Morphological Study of the Ependyma and the Choroid 
Plexus Following Injection of Various Drugs into the Ventricles 
Clinical and experimental studies using the light and electronmicroscope-
l〕V
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Department of ＇.＇、＇eur<N1r貯ハ， JuntendoUniversity, School of Medicine 
(Director : Prof. Dr. KEN JI TANAKA) 
Direct injection of various contrast materiales into the ventricles has been proposed for 
the radioloεical study, and also certain drugs employed for injections into the ventricular 
cavity for the treatment of central nervous disease. It would be considered that the sub-
stances injected might irritate the ventricular wall, however, there is no detailed report 
describing the process of inflammatory reaction and a regeneration mechanism of the 
affected ependyma. 
The author of this report studied on the pathology of choroid plexus and ependyma 
in autopsy cases including various brain diseases and the reaction of the ventricular wall 
were experimentally confirmed by the light and electronmicroscope. 
Materiales of autopsy c:1se~ were 34 normal brains, 22 of meningoencephalitis, 10 of 
intracranial hemorrha伊 and other miscellaneous brain deseases. Another I cases had 
been performed ventriculo広raphywith water-soluble contrast media, and died of other 
reasons. 
Experimental studies were carried out on :)() mongrel dogs which were injected 
with certain drugs into the ventricles. 
In human materiale.:;, various degree of ependymal changes were observed. It was 
considered that granular ependymitis occurecl in mild injury, and日uppurativeependymitis 
attributed to町 verdamage to the ventricular wall. Acじordinぷ tothe quantative studies to 
show the surface ratio of vじぷじい toepitheliums of choroid plexus with Zeiss-inte只rations
ocular, hypersecretion and hypεractivitv of epithels which were accompanied by inflam-
Illけれirv stasis were ｛｝｜）押rwrl in the l';trlv -;L1以γ following contrast media administration. 
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In the later stage of inflammation, total functional surface decreased due to infiltration of 
leucocytes, degeneration and fal out of epithelium. 
In the laboratory experiments, the dogs were divided into three groups ; A Group; 
using water-soluble media (5 acetamido 2, 4, 6, triiodo-n-methylisophthalamic acid), 
B Group ; with Pantopaque, Lipiodol and C Group; using chlorpromazine hydrochloride, 
vitacampher and physiological saltwater. 
The dogs were sacrificed immediately after injection, 12 hours, 24 hours, 48 hours, 
one week and one month after injection accordingly in the A Group, and in the B and 
C Group after injection 24 hours. Specimens were taken from the lateral ventricular wall and 
choroid plexus, and fixed by 2 % osmium tetroxid in buffered phosphatic acid solution for 
electronmicroscopic study. At the same time, these were studied by the light microscope. 
In A Group, increase in number of microvilli and swelling of capillary endothelial 
cels were observed immediately and 24 hours after injection. Pinocytotic-vesicles, small 
vesicles and vacuolations of ependymal layer increased markedly. Also, development of 
Golgi complex, separation of plasma membrane and swelling of glia cels were seen. 
These changes continued in a month. Development of Golgi complex disappeared in L4 
hours and swelling of the capillary endothelium was not seen in 72 hours. There was no 
regressive changes in pinocytotic vesicles of capillary endothelial cels had been increased 
in one week. 
In choroid plexus, epithelium showed expansion of the polypoid border and increase 
of apical vacuoles which started just after the injection and reached its maximum in L4 
hours to 48 hours later, and lasted for one month. Swelling and regressive change in 
mitochondria, also increase in number and enlargement of endoplasmic reticulum were 
observed. Obviously, lysosomes increased in total cases which appeared immediately after 
the injection, and reached its maximum in 24 hours and 48 hours. One month later, the 
increased lysosomes were stil observed. There was no change of nuclear membrane 
through one month observasion. 
The B group showed the similar tendency in ependymal and choroid plexus changes, 
but more severe changes in degree than the A group. There was no significant changes 
in choroid plexus and ependyma in the C group. 
The studies indicated that the direct injection of the drugs into the ventricles developes 
inflammatory reaction in ventricular wall. This reaction is remarkable in ependymal cel 
layer and ependymal f ibries. In choroid plexus, hypersecretion of cerebrospinal fluid are 
considered. These changes may develope the alternation of production and nature in 
cerebrospinal fluid. 
According to these studies, the author confirmed the process of inflammatory reaction 
by electronmicroscope, and quantative study of inflammation in choroid plexus was 
performed by using Zeiss-integrations ocular method. 
In conclusion, water-soluble media may produce histological changes in epenclyma 








































































いささかの結＂~Ii を l'J に
第 1編組織学的研究
人体剖検例による脳室壁の炎症反応の検討




















⑤その他の脳疾忠e ・ 0 ・ー ー ・ ・ ・10例
⑤水溶性造影剤（5-acetamido-2,4. 6-triodo-













色法はへ7 トキシリン・エオツン， Kluver-Barrera ’A~~ .
そして必要に応じて Anderson及び辻山の Glia染色，





表記する（Table1, 2 ). 





























































































































③ 脳出血例....・ ・ー ・・……一一－－ ・ー10例
④脳室内出血例ー ・ ....…・… 3例
⑤ 内脳水腫例 ・ … ……・・・・・・・ 2例
＠ 脳軟化症例 ………ー，． …ー・・・……・ 3ー例
⑦刷jl吸虫症例…・ ーーー ・－ 一一一・ ・ . 2例
F，水溶性造影剤使用例・・ ーー ・0 ・ ・ 4例







































































































血γl弘•JL, epend~· mal fiber の走行のおLれを伴なうl肥大．
















胞層の剥雌と共lζ tFig.6, 7 J炎症は上衣下刷lζ急速
に波及し，上衣下層の膨細胞膨化明生による二次的柵
形成の暇なく，炎症細胞浸潤を伴なう血管反応、が前景









cherung及び上衣細胞性偽線管形成 pseuck-r1N-l.te for 






































Light (1り：n)3BJ等が続き McCulloch1 1川コ，11,Feld-
berg (1川’t120）等は脳波上の変化を＠·r.~. x:..最近，
Obrador, S. l l'liι）60）が人休で疾患治療に adrenalin,
acetylcholine, caffeine等の薬物をii人．詳細な報告を
fヲない，“Intraventricu I o-encep ha lop ha rmacotherapy＇’な
る名称を名附けている．











用の問題を倣ったのけ. J:_)）苫(19-IC:I 幻＇• ¥¥'tl"m()9山 1
9）等！-J:,I珂らかに脳室内，＇hli物注入を危険なものと報告
している．特l乙造影剤による同ljfr用IC:;:H）て＇;l.＼’日lter


















































じ群 クロールプロマヂン 4乃全＿ 5 mg/kg 
ビタカンフア一
生理的食塩水




























20,000倍で制－~~，写真撮影を行な ＿）＿，＿ご．尚， Epon 812 
にて包埋した試料U，超簿切片を作製する前l乙ultra-
microtomeを使用して厚さ約 lμの切片を作成し， 1% 
toluidine-blue液lζて必白iあ光顕lζて観察し上衣細
胞の接する部位を確認、したIOI)•































度に認められた. B • C群にでも軽度lζ観察された．
勝細胞明殖は入群で注入後期間を経る:f.'r1より著｜児
で，山入12時間以後のものに炎液細胞浸潤等の所見を
認めた （Fig_l'! I, この所見はB群lζも幸喜朗lζ観察さ
;j Ltこ．
3 側脳室l脈絡道の光’＇？ lJ1微鎖的所見















｜・衣調I胞の微細川浩についてIt. 1%日午 Sc・：hultz78J 
勺か八1ウナギの行悩1[1心＇nで1被告したのが好iめであ
る．
ll~j乳む！ではラットで， Ll悶 (19ti0f19> l'aL1、1l＇店内
6~l, Brigh tmann ( J リl):lI. Brightmann氏 Palay (1リ州）
7），伊i土 (196~ I 16）~の報告があり， ·D.では Tenny川11
(196l)e9J, Tenny;nn cl: Pappas (1962)91）が報告し，
Blinzinger (196'.! )3Jはgoldhamsterで観察し，猫では












































































































Apical vacuole : A群で注入後2』乃至48時間を頂点
にして培加の傾向を取り，この傾向はB群にでも観察
されたが， C群では認められなかった．
Terminal bar ：各群とも若しい変化を認めない． す













1-.,k.！の ~~ l\Jfti\f1伺 r~R拡大の傾向と経時的！U;!:.- ・i＂.（している
が， Cff下l乙も程度ではあるが認められた．北l式部l乙近




i¥litochondria : mitcchondriaの＇ft｛じは λ ・B・（い









































































































vili基部の pinocytoticvesicles lζ入り， 次いで小胞体
内lζ吸収され，移送される事も観察して， microvilliが
泌過作用を営んでいる事を推定している．







































cili』aについては Fausett& Porter (1961)19）の詳細



















て， VanBreemen & Clementがその突起の先端がちぎ
られてblebによって髄液が陸生されると報告して以米
M.1x川 I & Pease (1956)43>, Ladman q,~が同僚な意
見を述べている．又， 黒住 (1959)36＞は microapocline
mc:ch~ni~m で悦i液は l•T'l ： されると述べており，乙の説
lζ従えば著者の観察した polypoidborderの肥大傾向




メ！日中andand RhodinB2）が腎尿細管 ヒー皮細胞に， Max-































先ず小円形の粗面小胞｛,f>:rough surface endoplasmic 
reticulum （以下R-ERと略す）が明加し．次いで細胞
全威lζ及び同時に拡大したd、l白川、も現われ特にこれ



















































乙れと ）~足形質内DNl"J!11P，或いはR ER との闘係はl~J 抗j忠 抗休版（'1＇も多核臼血球l乙貧喰されると，その
らかでない． lys＜削mel!Ji紛の崩j九 ly日＞SOIle凶子遊隊が起ζり，ア
｜二皮細胞基底！民及ひ毛細l血イi＇＼＇基！氏）換について Dem- レルギー炎症が結果されるとした．
psy & W1ドlocki,Van Breemen & Clementりは脈絡叢 j：述の炎症時の白血球 lysosomeの作用は組織の炎
の barrierfunctionの一端を荷うものと考え， Papasぶ： 症性変化の成り立ちを示すものである． lysosome因
Tennyson (1962)90lも家兎眼球にて同燥な意見を述、べ 子による microthrombus形成，histamineを介して血
ている．しかし，脳室内薬物注入例lζ於いてその雌開 管透過性炎性1L進等が穆出や循環障害を来たし隣接組
等の変化は観察されず．従って，上皮細胞の基底膜が 織の乏血を結果し， その梢成細胞の乏血が更に lyso・
毛細血管のそれと一体となって血液ー髄液関門の段構 叫附崩綾を誘発して連続的な組織反応を惹起させる
を形成しているとすれば，脳室内薬物注入によっても という． 又 Lack37lは R屯関節炎lζ見られる fibrinoid
著しい変化を米たさないのはそれだけ harrierとして は， IvH削 11eの日litけい州機能の欠陥を示すものとし
すぐれていると活える． t:. ＋：の後各種ω決il. ~告に炎症性疾患に際しこの
その他，水溶性造影剤注入24時間後の 5例1ー12例lζ 卜'iSOSOllleの活発な動きを報告した’γおも多い 29)48)74)
於いて楊梯状clubstructureの polypoidborderを見IFig. 86J87J97J. 
25），又，濃縮された如き電子密度の上昇した mito- lysosomeは最近の知見では炎症反応の機序を具体
chondria (Fig. 29）が観察されたか，乙れは明らかに 的lζ解明する有力な手がかりとされており97），著者の













































































造の百しれば． え・ B両群lζ著明で Golgi休の発達は全
経過lζ認められた. B • C群には見られなか’fニ．
小胞休lζ関してはA・B・C群全てにその増加と拡
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部 位 前角部［後角部！下角部 ¥V¥V 
｜配則被 ｜土｜±｜土 i + 
細胞閲隙拡大 - i 一 土｜＋
扇平化 一一｜土
長軸伸長 土ー i ー
細胞浮上り I - I - 土
上衣屈の持上り : - I + i + 一 ｜ 一
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上衣細胞再生 ＋ 土 土 ＋ 土
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上衣細胞再生 ｜ ＋ 
その他ぺ川，＇！状｜火災～＇.I§ I所見｜ ＋ 
上衣下層の浮腫 ｜ ＋ ！ 
上衣下層の血管拡張 ｜ ＋ 
グリア増生 ｜ ＋ ｜ 
その他（アミロイド沈着等）所見 ｜ ＋ ｜ 
位 ！前角部！後角部下角部lww＿！議lr1冨詰室~！側脳室 －~：＿ 紅
土｜ー l 士 I+ ! - ' + I + I 
土 I- I - I土（ー 1 + I + 1 













































































土 I+ I I I 

























細胞浮上り ｜ ー ｜ ＋ ＋ 
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胞 1 上衣細胞再生 - l 
































Electron microscopical findings of ependyma 
Group 






















P-V & Small vesicles 
Vacuolation of Er. 1 , 
Developm削 ofGolgi ’complex ｜一｜
Regressive change in mitochndoria ー i -
Separation of plasma membrane ー＋
Subependymal layer 1 
Swelling of glia cels 
Capillary endothelial el 1 
P-V 
Swelling ＋ ＋ ＋ 
h-hours, W-week, M-month, i -increase，→ーmoderateincrease 
P-V = pinocytotic vesicles 
ER= Endoplasmic reticulum 
＋ ＋ ＋ 
I A 
10～ I I I 1 I 12h: I 12h. I 24h. I 48h. j 72h. ; 1 w. 
＋（われl パ＋；土土土
+ i + I 紳｜掛 I+ I + + * 
I C 
I 24h. 






Expantion of polypoid border 
















Widening of intercellular space 
Increase of P-V oコbasalP. M. 
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Increase in number 
Enlargement 
Development of C .I日i'complex 
？＼’ucleus 
Disorder of nucleer membrane 
C.1pill"r、endothelialcel 





















Fig. 5 弱い傷害作用（その4) 上衣細胞
剥離，上衣下層の肥厚，腺様配列を伴なう
上衣細胞の再生像































Fig. 12 Zei出 integrationocular (Type I ）による脈絡叢上皮表而積と
2志賀血管墜の面積の計測法
Ep ：・ ーヒ！文）~ 1 i11 fi' i, Gef : o血管内1r・;・'ix:1i1ih'J

















Ventri cul us 皿
Fig. 17 A群水溶性造影斉lj／主入｜任後部i影一前後｛象
Gornu anteri us 
ventriculi lateralis 





Fig. 21 A群 1週間後.IJi五室ヒ衣細胞，時聞が経つと共lζ膜問の
離閃の傾向が見られる． ( x 10, 000) 
(t 
で






Fig. 23 A群48時間後．脳室上衣細胞， microvilliの中lζ，或いは細胞
の自由縁の近くに小胞体のl曽加が見られる． ( x 38, 750) 
Fig. 24 .¥ /',(:. 11 'i l,";j iえ 倶lj脳室脈絡叢，著明な膨大と同時にその高さが
伸長しだ.polyp<刈 border. （×＇.＇I. 250) 
>, 
脳室内薬物注入時の脳室監並びに脳室脈絡叢の形態学的研究
Fig. 25 A群24日噂間後．側脳室脈絡九 5例中2例lζ樋棒状（clubstructure）を呈する
polyp8id borderを認めた．滑面小胞体の増加と拡大が見られる． （×28, 750) 
Fig. 26 A群 1週間後．側脳室脈絡九隣接細胞墜に面する限界膜lζ挟まれた
中間の電子密度の低い部分が驚く程拡大する． （×29,050) 
729 
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Fig. 27 A群24時間後．側脳室脈絡叢，基底部限界膜の内面原形質内lζ
pinocytotic vesiclesの増加を見る． 〔×24,250) 
脳室内薬物注入H寺の脳室壁並びに脳室脈絡叢の形態学的研究 731 
（注）
